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We report a rare case of alpha-fetoprotein (AFP)-producing female urethral adenocarcinoma. A 52-
year-old woman had urinary frequency. Ultrasonography showed a mass near the bladder. Therefore,
she was referred to our hospital. Magnetic resonance imaging showed an approximately 4 cm mass at the
urethra. Computed tomography did not show any lymphnode metastasis or distant metastasis. High
serum levels of AFP were revealed. Carcinoembryonic antigen (CEA) and prostate speciﬁc antigen (PSA)
were within the normal range. A transvaginal needle biopsy suggested adenocarcinoma. Radical
cystourethrectomy and ileal conduit formation were performed. Histopathological diagnosis was
adenocarcinoma. Immunohistochemical staining was positive for AFP and CEA, and negative for PSA.
Serum AFP normalized immediately postoperatively. Adjuvant chemotherapy or radiotherapy was not
performed. Eleven years postoperatively, the patient showed no evidence of tumor recurrence. To our
knowledge, this is the ﬁrst reported case of AFP producing female urethral adenocarcinoma.
(Hinyokika Kiyo 59 : 373-376, 2013)





尿道腺癌の 1 例を経験した．血中 alpha-fetoprotein
(AFP) が高値を呈していた．また，免疫組織学的検












現症 : 身長 147.2 cm，体重 65.3 kg．内診で膣前壁
に鶏卵大の硬い腫瘤を触知した．
検査所見 : 検尿沈渣では赤血球 50∼99/hpf，白血
球 30∼49/hpf，細菌（±）と血膿尿の所見であった．
末梢血，生化学検査で異常を認めなかった．腫瘍マー
カーは AFP 183.6 ng/ml（正常値 : 10 ng/ml 以下）と
上昇を認めた．Carcinoembryonic antigen (CEA），
prostate speciﬁc antigen (PSA) は正常範囲内であった．

















入院後経過 : 原発性尿道腺癌，臨床病期 T3N0M0
にて10月に膀胱尿道全摘除術，回腸導管造設術，リン
パ節郭清術を施行した．下腹部正中切開で開腹し両側





Fig. 1. Magnetic resonance imaging (MRI) showed
a urethral tumor (4.8×3.9×3.7 cm in dia-
meter) at the urethra. a : T1-weighted
MRI showed an isosignal area at the ure-
thra. b : Enhanced MRI showed a urethral
tumor.
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Fig. 2. Macroscopic view of the excised specimen.
閉鎖リンパ節郭清を施行．膣前壁とともに膀胱尿道は
一塊として摘除した．手術時間は 7時間28分，出血量
は 1,970 ml であった．










Fig. 3. Pathological appearance of the resected spe-
cimen. Urethral adenocarcinoma was di-
agnosed (a : HE stain ×100, b : immuno-
staining for carcinoembryonic antigen, c :
immunostaining for alpha-fetoprotein).
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道の内腔面への露出も見られたが，多くは上皮下から
















く，自験例は第 1例目の AFP 産生女性尿道腺癌と思
われる．女性尿道癌の組織型は，扁平上皮癌50∼
70％，腺癌25％，尿路上皮癌10％と報告されてい





















の 5例中 5例において CEA 染色陽性， 2例において

















マーカーを検索した症例では CEA 陽性37.5％（ 6
例/16例），carbohydrate antigen (CA) 19-9 陽性23.5％
（4/17），PSA 陽性 0％ (0/6 腺癌，明細胞腺癌例の
み）であった．免疫染色については CEA 陽性81.8％
(9/11）， CA19-9 陽性50％ (1/2），腺癌または明細胞
腺癌例における PSA 陽性16％ (4/25) であったと報




Hanai ら11)は免疫染色において AFP 陽性であった
女性尿道腺癌の唯一の 1例を報告している．この症例
で尿道腺癌は 3カ所の異なった病理像を認めた．すな
わち，○1 腸管型細胞で epithelial membrane antigen
(EMA) 強陽性かつ AFP 陽性，○2 円柱状/粘液含有細
胞で EMA 陰性かつ AFP 強陽性，○3明細胞で EMA 強
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